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“La violencia contra las mujeres se ejerce de forma simbólica o concreta: la 
simbólica, sobre la base de la construcción de los mensajes y los mitos con 
que se trata de configurar a las mujeres desde su nacimiento, que sería todo 
el proceso de socialización; la concreta la relatan el trabajo continuo sin 
salario (las amas de casa) o los salarios devaluados, la sobrecarga del trabajo 
(la doble jornada), la exclusividad de los cuidados como tarea femenina, la 
negación del tiempo propio y los trabajos denigrantes, como es la 
prostitución” 























































 As the Jaume I University rules enact, I must begin my TFG with an extended 
summary in order to explain some issues, for example the goal of my project, the 
method was used to express it and finally the main conclusions I reached.  
 The intimate partner violence is a rising problem in our society. The prevalence 
of this phenomenon has gradually increased, and thus the number of fatalities to the 
point of becoming today one of the social and health problems of major importance in 
our country. 
In the XXI century, male-female relations are governed by the belief that women 
are inferior to men, and therefore are subject to obedience. Most women and men are 
agree in principle that women are equated in rights and opportunities to men; which is 
a significant change from the ideological matrix; up and down. However, from that point 
forward, when directly addressed the issue of equality, looks some are still projecting 
forward while others turn back, that is, to the past. 
The first explanatory models, as reviews of Villavicencio and Sebastian on 
violence against women in the couple, were unicausal and considered that it had its 
origin in individual characteristics of women and men. 
Subsequently, it was passed to handle more extensive explanations, including 
both sociological theories (like the prospect of violence or family conflict or feminist 
perspective) and psychological (social learning theory, exchange, stress). Among the 
models currently being considered to explain this serious social problem called multi-
causal predominate. 
The common feature of all of them is that they consider this form of violence as 
a complex phenomenon that it can only be explained from the intervention of a number 
of factors, including individual, social and specific context of the couple factors.  
But, as noted Corsi or Heise, even if we speak of multiple causes of violence 
against women in the couple, on the basis of this causal pyramid would be a sexist 
conception of the aggressors, closely linked to the exacerbation of traditional male 
model. 
In this sense , it has been noted that one of the most important causes of this 
violence are the differences between women and men in status and power, and that 
sexism can be used to legitimize and maintain these differences. This would explain, 
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for example, the relationship between sexist way of constructing masculine identity, 
rejecting beliefs and egalitarian attitudes and the tendency to justify violence against 
women blaming the victim, it observed in some research on the subject. 
Given the importance raises, I thought it appropriate to analyze this 
phenomenon from the base, I mean, on the basis in which sexism is based. Gender 
violence is learned instances of socialization and the family, that is, is a phenomenon 
that occurs in the culture, beliefs and attitudes of men and women. 
For this reason, it is necessary to address the psychosocial aspects that keep 
this form of behavior and more specifically to those beliefs that sustain it, because 
sexism is the ideological process by which an unequal social order is presented as 
natural. Indeed, the key risk factors in the case of gender violence are sociocultural 
nature and they exert their influence from the transmission of different models of 
masculinity and femininity between men and women by gender. 
For a long time, this is for an alleged divine will or nature mother, have been 
created, maintained and transmitted myths, beliefs and prejudices about femininity 
(and also about masculinity). They have acted as a hard code of conduct that the 
slightest deviation under the threat of acting against God or nature, with all that this 
implies not allowed. 
Misogynist beliefs defend the idea of the inferiority of women compared to men 
in the three key areas: the moral inferiority (the evil women, scheming, manipulative), 
physical inferiority (the weaker sex, fragility and feminine delicacy) and intellectual 
inferiority (lower rational capacity of women against their greater intuition and emotion). 
This, operating together or separately, it has greatly influenced and still 
influences the creation and perpetuation of the female stereotype, and it has served as 
an argument, defended even from supposedly scientific budgets to keep women 
relegated to the private sphere in order to justify the use of violence against them. 
Throughout the long and complex process of socialization, boys and girls, men 
and women learn to behave, to relate to and others, fed expectations regarding the 
world and ourselves in terms of what socially and culturally expected of we. 
There are different stereotypes and roles that are passed down from generation 
to generation, where both genders have labels imposed, such as; women are linked to 




 On the one hand, the sociobiological conception of love, that it is based on a 
mechanism of humanity that makes possible the survival of people, that is, it favors the 
reproduction of the species. Therefore, men prefer physical attractiveness and the 
mutual attraction between the couple; while women value power and social status 
when focusing on a man. 
On the other hand, it is necessary to refer to romantic love, because, it is one of 
the models that have followed and remain stable in modern cultures, particularly in the 
West, they are based on a patriarchal system. 
Consequently, it is very important to the education of girls and young people, 
because it is the main way to prevent problems of this sexist society that still controlled 
by the patriarchal system. Thus, this work arises for several reasons. 
First, by self-interest that leads me to have studied this phenomenon throughout 
the university. In addition, I consider it interesting to find out and investigate how 
attitudes and beliefs influence sexist violence against women issue. 
Second, for cultural reasons. Studies show that society is influenced by a 
patriarchal system when want or love a person. This system is guided to society with 
guidelines in love and where man represents power, success etc.; and by contrast, the 
woman symbolizes passivity, submission, care, etc. 
Third, for emergent reasons, because although there are investigations into the 
myths and sexist beliefs, this is not achieved prevent, by making vital these studies 
because they can contribute to prevention policies. 
Then, the objective of this paper is to demonstrate how beliefs and attitudes 
conducive sexist inequalities that impact directly or indirectly on violence. To do this is 
to conduct a survey that it will focus on various issues about sexism and distorted 
thinking. 
It is necessary, therefore, to analyze the different attitudes and experiences of 
women and men on social practices that perpetuate inequality of Spanish women. In 
addition, the richness of the study is to compare whether the existence of hostile or 
benevolent sexism is comparable with the existence of violence. The existence of 
sexist attitudes perpetuates violence, and violence as a form of abuse would be within. 




The first proposed inventory will measure the existence of benevolent sexism 
and hostile sexism, so that subjects score from 0 to 5 the raised sentences according 
to their degree of agreement or disagreement. The second inventory consists of a list 
of 16 binary items that are intended to detect the perpetrator irrational thoughts related 
to the use of violence as an acceptable way to resolve conflicts. These thoughts are of 
great interest to the extent that favor the emergence of violent behavior. The patient 
must state which ideas in the inventory correspond to their usual way of thinking. 
Different studies are noting a close correlation between patriarchal culture, 
inequality between men and women and gender violence. For this reason, study and 
banish sexist beliefs and attitudes that prevail in society, this could lead to a real 
material equality. 
But the transformation of this reality requires a revolution in relation to the 
meanings ascribed to be a man and woman allows the modification of opinions, 
attitudes and stereotyped behaviors and thus both overcoming the descriptive 
stereotypes as prescriptive, that is, the they are expected to do and we should be 
depending on our sex and thereby overcome "cultural conservatism" that still 
impregnate us. This is not a problem that can be addressed only by spreading 
awareness campaigns, publication of brochures or conducting lectures. Since this is 
not a problem that has to do exclusively with the lack of information. 
Riberdis without violence, it is to educate for life. Therefore, social and cultural 
myths built on human relationships, families and relationships, they must be analyzed 
critically in schools. These young egalitarians would work as a bridge between society 
and school, providing the students closest reference models. 
 
Resumen: 
Este trabajo se presenta como un análisis del estado de la cuestión del maltrato que 
deriva de los mitos y creencias existentes en la sociedad. Pretende ser una revisión crítica 
sobre los supuestos sociales sobre los que se sustentan los mitos y las creencias en el amor. 
Para ello, a través de una metodología argumentativa y crítica, se pondrá en marcha una 
dirección hacia la consideración del sexismo como camino hacia el maltrato. La hipótesis 
principal es que la sociedad marca unos mínimos y máximos morales que indirectamente 
desembocan en una serie de actitudes y comportamientos, entre ellos el comportamiento 
violento machista. La estructura del presente trabajo se divide en varias partes. En primer 
lugar, se analizará la violencia de género desde un punto de vista general, llevando a cabo así 
una estructura en la que poder asentar ciertas características lingüísticas, humanas y sociales. 
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En segundo lugar, se estudiarán los roles de género; qué se entiende por felicidad y qué tipo 
de micromachismos coexisten en la actualidad. En tercer lugar, se abordarán los mitos y 
creencias sexistas, el amor romántico y los prejuicios, estudiando minuciosamente en qué se 
sustentan estos postulados. Por último, se analizará el sexismo benévolo y el sexismo hostil, 
así como presentar su contraste con datos obtenidos a través de un test de elaboración propia. 
Palabras clave: “actitudes”, “mitos”, “prejuicios”, “cultura”, “violencia de género”, “sexismo” 
Abstract: 
 This paper presents an analysis of the state of the issue of abuse stemming from myths 
and beliefs existing in society. This is intended to be a critical review of the assumptions on 
which social myths and beliefs are based on love. To this end, through an argumentative and 
critical methodology, that a direction towards the consideration of sexism as a way to abuse will 
be launched. The main hypothesis is that the society marks minimum and maximum moral 
indirectly lead to a series of attitudes and behaviors, including violent sexist behavior. The 
structure of this paper is divided into several parts. First, gender violence will be analyzed from 
a general point of view, thus carrying out a structure in which to settle certain linguistic, human 
and social characteristics. Second, gender roles will be studied; what is meant by happiness 
and what kind of “micromachismos” coexist today. Thirdly, myths and sexist beliefs, romantic 
love and prejudice, poring over what these assumptions are based will be addressed. Finally, 
the benevolent sexism and hostile sexism analyze and present their contrast with data obtained 
through a test authors. 
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Los primeros modelos explicativos, como las revisiones de Villavicencio y 
Sebastián (1999) sobre violencia contra las mujeres en la pareja, eran unicausales y 
consideraban que ésta tenía su origen en características individuales de las mujeres 
y/o de los hombres.  
Posteriormente, se pasó a manejar explicaciones más extensas, incluyendo 
tanto teorías sociológicas (como la perspectiva de la violencia o el conflicto familiar o 
como la perspectiva feminista) como psicológicas (teoría del aprendizaje social, del 
intercambio, del estrés). Entre los modelos que actualmente se barajan para explicar 
este grave problema social predominan los denominados multicausales (Berkowitz, 
1996; Corsi, 1995; Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1998; Heise, 1998; Jewkes, 
2002; O’Neil y Harway, 1997; Stith y Rosen, 1992; Stith y Farley, 1993).  
La característica común a todos ellos es que consideran esta forma de 
violencia como un fenómeno complejo que sólo puede ser explicado a partir de la 
intervención de un conjunto de factores, incluyendo factores individuales, sociales y 
del contexto concreto de la pareja (Bosch y Ferrer, 2002). 
Así pues, el objetivo del presente trabajo es demostrar cómo las creencias y 
actitudes sexistas propician desigualdades que repercuten directa o indirectamente en 
la violencia. Para ello, se va a realizar una encuesta que se centrará en diversas 
cuestiones sobre el sexismo y los pensamientos distorsionados. Será necesario, 
entonces, analizar las diversas actitudes y experiencias de las mujeres y los hombres 
sobre las prácticas sociales que perpetúan la desigualdad de la mujer española.  
Además, la riqueza del estudio radica en poder comparar si la existencia de 
sexismo hostil o benevolente es equiparable con la existencia de violencia. La 
existencia de actitudes sexistas perpetúa la violencia, y como forma de violencia el 
maltrato entraría dentro de este estudio. Para la investigación, se utilizarán dos 
inventarios validados y se hará una interpretación de los resultados obtenidos.  
Diferentes estudios vienen constatando una estrecha correlación entre cultura 
patriarcal, desigualdad entre hombres y mujeres y violencia de género. Por esta razón, 
estudiar y desterrar las creencias y actitudes sexistas que prevalecen en la sociedad, 





1.1 Violencia sobre la mujer 
Está demostrado que en la violencia de género no reposa un único perfil de 
víctima ni de maltratador, sino que existen mujeres y hombres de diverso nivel 
económico, status social, edad, situación laboral, formación académica, nacionalidad, 
ideologías, creencias religiosas etc. que sufren o ejercen violencia de género (Amnistía 
Internacional, 2004:18 y 19).  
 Es entonces, el poder masculino “sin perfiles”, el que ha utilizado la violencia 
para someter y mantener sometidas a las mujeres en un intento de perpetuar el status 
quo, es decir, la situación de privilegio que ha otorgado al hombre la cultura patriarcal, 
por el simple hecho de haber nacido varón. Es afín el dicho de que “quien ostenta el 
poder de forma absoluta e indiscutible acaba abusando de él” (Ferrer y Bosch, 2002). 
 Dicho de otra manera, la violencia contra la mujer se muestra como el 
mecanismo al que se acude cuando se siente amenazada o en peligro la superioridad 
del hombre, como posición hegemónica, o cuando la mujer se rebela contra la 
situación de dependencia e inferioridad que se le atribuye. La desigualdad transgrede 
directamente en la resolución de conflictos entre hombres y mujeres, al marcar una 
posición de superioridad que no tolera sentirse amenazada, y una posición de 
inferioridad que pretende no desbordarse. 
 Cuando las posiciones establecidas se ven desbordadas, es cuando se hace 
uso de la fuerza física, que ha sido el método por el cual los varones han sido 
reforzados en su socialización. Muchos son los que expertos que argumentan que se 
mantiene una correlación estrecha y hereditaria entre cultura patriarcal, desigualdad 
entre hombres y mujeres, y violencia de género (González, 2009:153). 
Parece que no puede concebirse la igualdad, puesto que se cree que uno 
siempre debe ejercer la posición de dominio y otro la posición de sumisión. Esta 
actitud de rechazo por lo igualitario, se produce por ejemplo con la discriminación 
positiva, la cual muchos hombres e incluso mujeres ven que lo que se pretende es 
hacer pasar a la mujer por encima del varón. 
En su artículo 14, Cap Segundo sobre “Los Derechos y Libertades…” la 
Constitución Española de 1978 dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 




 No obstante, han pasado treinta y ochos años de este precepto constitucional y 
todavía no ha cobrado efectividad práctica por lo que respecta a la discriminación de 
sexo. Las mujeres, por el simple hecho de haber nacido mujeres, continúan 
discriminadas en muchos aspectos de la vida. Esto refleja que los avances producidos 
no dejan de ser simulacros para la igualdad, y no una equivalencia consolidada. 
La supremacía del varón sobre la mujer sigue siendo un hecho ineludible y la 
violencia de género una nefasta injusticia del día a día. El triunfo de la igualdad 
efectiva no es fácil y requiere de un gran esfuerzo hasta llegar a su reconocimiento, 
que tiene que pasar por desterrar los mitos y creencias sexistas que reposan sobre la 
mujer. 
1.1.1 Estadísticas en España 
La relevancia o irrelevancia de la realidad se determina en muchos casos 
contando con su expresión en números. Las cifras que se muestran en los ataques 
físicos o psicológicos a mujeres retratan una global y diversa magnitud del problema 
que genera la desigualdad de sexos, de manera tal que no existe cultura que se 
escape de la desigualdad, y como consecuencia, de la violencia de género. 
A nivel mundial, esto se puede ver reflejado en las 133 millones de mujeres que 
han sufrido algún tipo de mutilación genital en 29 países de África u Oriente Próximo, o 
en la mitad de las mujeres de la UE que han experimentado acoso sexual en el trabajo 
(El País, 2014). 
Por poner unos ejemplos; setecientos millones de mujeres se han casado antes 
de los 18 años, una de cada 10 niñas ha sido sometida a coitos forzados u obligadas a 
mantener otro tipo de relaciones sexuales. Las mujeres suponen más de la mitad de 
los 21 millones de trabajadores forzosos fruto del tráfico de personas y la práctica 
totalidad de las víctimas de mafias sexuales y la mitad de las asesinadas en el mundo 
en 2012 lo fueron a manos de sus maridos, de tal manera que su casa resultó ser el 
lugar más inseguro (El País, 2014). 
Todas estas desigualdades que se producen tienen en común un único sujeto 
pasivo, que es la mujer. Haciendo referencia a la violencia de género que se genera 
en todas las culturas y sociedades, la Organización Panamericana de la Salud, estima 
que una de cada tres mujeres en el mundo son víctimas de violencia contra la mujer 
(VElzeboer M, Ellsberg M, Clavel-Arcas C 2003:131). 
Por otro lado, una macroencuestra de violencia contra la mujer realizada en 
2015 en nuestro país, muestra que al menos, el 15,5% de las mujeres residentes en 
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España de 16 y más años han sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna pareja 
o expareja en algún momento de su vida (Ministerio de sanidad, 2015). 
En este porcentaje, además, se ha de tener en cuenta aquellas víctimas de 
violencia de género que no admiten este tipo de maltrato, lo minimizan o, por el 
contrario, se sienten responsables de él. 
1.1.2 Un problema social y económico 
La violencia contra la mujer constituye un grave problema en nuestra sociedad 
puesto que es un problema que afecta tanto a la violación de los derechos humanos 
(en este caso, los de las mujeres) como a la sanidad, es decir, entorno a la salud física 
y psíquica de la mujer. 
El precio social y económico de este problema es enorme y trasciende en toda 
la sociedad. Las víctimas pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para 
trabajar, o bien, perder su trabajo, dejar de participar en actividades rutinarias y ver 
menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos. 
Al mismo tiempo, la violencia de género o machista puede ocasionar múltiples 
consecuencias etiológicas; como embarazos no deseados, abortos involuntarios o 
provocados, problemas ginecológicos, infecciones de transmisión sexual... a la vez 
que la aparición de problemas psicológicos como depresiones, ansiedad o estrés 
postraumático, entre otros. 
Además de tener presente la figura de la mujer en la violencia machista, es de 
especial transcendencia considerar también a los hijos o personas que convivan con la 
víctima. La violencia de pareja y la violencia sexual además de repercutir en las 
víctimas supervivientes, también repercuten en sus hijos; con graves problemas 
físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo, y tienen un 
elevado coste económico y social. Estas personas, y especialmente los niños, pueden 
sufrir diversos trastornos conductuales o emocionales. Estos trastornos pueden derivar 
en la comisión o padecimiento de episodios de violencia en fases posteriores a su 
vida. Dicho de otra manera, los niños que sufren o visionan esta violencia son más 
propensos a ser violentos en el futuro que los niños que no lo sufren. 
La medición del impacto económico y social de la violencia de la mujer hace 
tomar consciencia de la situación y las consecuencias de este problema para la 
sociedad. Para que todos los profesionales se impliquen en el abordaje de la violencia 
de género, es necesario que la sociedad en sí se sensibilice y detecte los casos en los 
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que la mujer es maltratada. Para ello, la única solución es la denuncia hacia este tipo 
de conductas tanto por parte de la víctima como por parte de la sociedad. 
1.2 Marco conceptual (violencia de género, sexo, género, 
socialización, sistema patriarcal, amor romántico, estereotipos) 
La violencia de género es un tema de gran actualidad, pues los estudios  
demuestran que los casos de violencia en las parejas aumentan cada día. Por lo que, 
representa una vulneración de los Derechos Humanos y resulta uno de los 
impedimentos para que exista igualdad de género en la sociedad. 
Para definir esta forma de violencia podemos recurrir a la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer (Res. A.G. 48/104, 1994), el primer 
instrumento internacional de Derechos Humanos que aborda de forma explícita la 
violencia de género y que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas.  
Según esta Declaración, la violencia de género es "todo acto de violencia de 
género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico 
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada" (ONU, 
2014). Así, la violencia de género incluye “la violencia física, sexual y psicológica en la 
familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras 
prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas 
distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, 
sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los 
abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución 
forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
donde quiera que ocurra”. 
En definitiva, podemos decir que el concepto violencia de género es muy 
amplio, un concepto que abarca todas las posibles formas de violencia cuyo 
denominador común es que son ejercidas contra las mujeres por el mero hecho de 
serlo. Precisamente por tratarse de un concepto que abarca tanto, se hace necesario 
encontrar alguna forma de ordenar, de clasificar esas formas de acción violenta.  
Las formas de violencia más características son: violencia física, violencia 
sexual y violencia psicológica. Aunque la violencia física y sexual es la más evidente, 
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el maltrato emocional o psicológico suele ser el más frecuente y su impacto sobre la 
salud puede ser de mayor transcendencia que en el resto de los casos. 
La violencia física es una agresión intencionada, es decir, con voluntad, que 
puede llegar a dañar la integridad física de la víctima. Se ejerce mediante la fuerza 
física y consiste en golpes, empujones, patadas y lesiones provocadas por diversos 
objetos y/o armas. De manera directa se puede detectar por la presencia de heridas, 
moratones, magulladuras… aunque no todo maltrato físico comporta la presencia de 
lesiones (OMS, 2016). 
Por otro lado, la violencia sexual es una variante donde se utiliza violencia o 
intimidación. Consiste en que el agresor obliga a la otra persona a mantener un 
contacto sexual mediante el uso de fuerza, intimidación, chantaje, amenaza o 
cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad de la víctima. Este tipo de 
maltrato es difícil de demostrar si no existen lesiones físicas que lo corroboren (OMS, 
2016). 
La violencia psicológica o emocional es la que más problemáticas presenta, ya 
que es la más difícil de demostrar en un primer momento, puesto que no es tan 
evidente como las dos modalidades anteriores. La violencia emocional incluye tanto 
maltrato verbal de forma continua, como acoso, privación y reclusión de los recursos 
físicos, económicos y personales. El maltratador adopta una posición de dominio en la 
que trata de controlar acciones, creencias y comportamientos de la víctima por medio 
de la intimidación, manipulación y amenaza, tanto de forma directa como indirecta. Lo 
que pretende este tipo de violencia es anular o destruir los sentimientos y la 
autoestima de su víctima, haciéndola dudar de su propia realidad, incluso limitando 
sus recursos para sobrevivir (OMS, 2016). 
Además, la violencia de género tiene lugar en diferentes ámbitos, como pueden 
ser: el doméstico (es aquella violencia ejercida hacia la mujer en el hogar); el laboral 
(se refiere a la violencia ejercida en el trabajo, cuando ambos son de la misma 
empresa); y por último, el social (es toda aquella violencia ejercida en los espacios 
públicos). 
Partiendo de este análisis general, es preciso hacer referencia al género y al 
sexo pues es aquí donde se hallan las desigualdades que se producen en la violencia 
de género. 
Existe una clara diferencia entre sexo y género. En primer lugar, el sexo viene 
determinado por naturaleza, es decir, masculino o femenino; mientras que el género, 
16 
 
se aprende con la socialización, puesto que puede sufrir alteraciones en dicho 
proceso. Dicho de otra manera, el género, es un concepto que se construye social y 
culturalmente, que define las diversas características (emocionales, afectivas, 
intelectuales, etc.) y comportamientos que cada sociedad asigna como propios y 
naturales de hombres y mujeres (Berbél, 2011).  
A partir de aquí es necesario nombrar el concepto de socialización. La 
socialización se entiende como un proceso, que comienza desde que se nace y 
perdura durante el proceso de la vida, donde las personas aprenden e interiorizan las 
normas, valores, actitudes, expectativas y comportamientos impuestos por la 
sociedad. De acuerdo con este tipo de socialización, las personas se diferencian entre 
hombres y mujeres (género), donde son por naturaleza diferentes, y están destinados 
a realizar papeles distintos en el proceso de la vida.  
Dentro de la socialización, tienen lugar los llamados agentes socializadores que 
son el sistema educativo, la familia, los medios de  comunicación, el lenguaje, la 
religión, la cultura, etc. Estos agentes tienden a relacionar la  masculinidad con el 
poder, el éxito, la racionalidad y aspectos de la vida social pública (el trabajo o la 
política); y la feminidad con la pasividad, la sumisión, la obediencia y aspectos de la 
vida privada (el cuidado o la afectividad), promueven a que se den comportamientos 
diferenciados en cuanto a responsabilidades, habilidades y destrezas de las personas 
(Ferrer y Bosch, 2013). 
Dada la relevancia que la socialización ocupa, cabe detenerse por un momento 
en el llamado sistema patriarcal, que según Harris (Garcimartín, 2013), es aquella 
estructura social que crea y mantiene una situación en el que los puestos  de poder 
son ocupados mayoritariamente o exclusivamente por hombres. Por tanto, éstos 
tienen más poder y privilegios ante las mujeres. 
Este sistema se divide en dos tipos de patriarcado, en primer lugar los de 
“coerción” y en segundo lugar los de “consentimiento”. Los primeros, conservan unas 
normas rígidas en torno a los papeles que deben seguir las mujeres y los hombres, sin 
consentir que se desobedezcan, por lo que, acudirían a la violencia o incluso a la 
muerte. Por otro lado, los de “consentimiento” incitan a las mujeres a través de 
múltiples mecanismos de seducción para así convencerlas de que desean llegar a ser 
como los modelos femeninos que se les proponen a través de la publicidad, la tv, el 
cine, etc. Dicho esto, se concluye que la sociedad española es entonces una sociedad 
patriarcal de consentimiento (Garcimartín, 2013). 
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Se percibe que el tipo de pareja patriarcal todavía sigue en vigor, sin embargo, 
se pueden distinguir dos tipos o modelos más de relaciones de pareja, que son  
(Buggs, 2013):   
- Pareja moderna: donde las personas se relacionan por la pasión y el 
enamoramiento mutuo. En este tipo de relaciones, ya no existe la división del 
trabajo según el género, sino que se propicia a la negociación y a las 
responsabilidades compartidas (cuidado de menores, tareas del hogar, etc.).  
- Pareja postmoderna: donde las relaciones se dan por hedonismo, es decir, 
por placer y gozo de cada persona, tanto sexualmente como en otros aspectos 
de la vida. Este tipo de pareja se caracteriza por: la comodidad, los viajes, 
posibilidades económicas, etc. Por lo que, llega a retrasar la llegada de los/as 
hijos/as y surgen nuevos modelos de familia (homoparentales o 
monoparentales).  
En consecuencia, se presume que el tiempo ha pasado, que el concepto de 
pareja ha cambiado y está cambiando; y además, se ha hecho más flexible. No 
obstante, estos cambios no llegan a ser evidentes porque aún el modelo patriarcal 
sigue predominando en nuestra sociedad. A esto, se le suma, la manera en la que se 
tiene que amar, y el concepto que se tiene del amor. 
Según García (2002:2):  
Durante el proceso de socialización aprendemos cómo debemos 
sentirnos cuando estamos enamorados, cuándo debemos enamorarnos, 
qué características son deseables en el otro para enamorarnos de él 
(sexo, edad, clase social, estado civil, atractivo físico, actitudes), cuales 
son las pautas y el ritmo de seducción adecuados, qué se espera de la 
gente cuando se enamora, los lugares en los que uno se enamora, etc. 
Aprendemos cuáles son las pautas normativas y cuáles las desviadas, y 
a la vez que soportamos el control social (presión hacia el cumplimiento 
de las normas implícitas y sanción de las desviaciones a esas normas) 
nos convertimos también en agentes de control social de los demás, y 
de nosotros mismos. (p. 2). 
Se sigue percibiendo que las relaciones de pareja son una necesidad y poseen 
dependencia mutua.  Es aquí donde las familias mantienen unos roles y estereotipos 
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que perjudican a los entes, debido a que se generan desigualdades entre ambos 
sexos y demuestran que el sistema patriarcal se localiza hoy en día en su mayor auge. 
Dicho esto, el amor romántico, es uno de los factores de riesgo que propician la 
violencia de género y que enlaza estrechamente con la socialización y el sistema 
patriarcal. El amor es una construcción social y cultural, y en cada etapa histórica se 
ha hecho una concepción diferente del mismo y los vínculos que deben existir o no 
entre el matrimonio, el amor y el sexo.  
“La idea que se tiene del amor romántico, tanto por su conceptualización como 
por la educación que se recibe durante el proceso de vida y las experiencias de pareja 
responden a una construcción social patriarcal, donde la estructura social, se ve 
dividida en función del sexo y el género” (Herrera, 2013:12). 
 
Cabe nombrar que según Martín (2012) el amor romántico pasa por una serie de 
etapas, que son: 
- Atracción: Es el deseo hacia la otra persona por sus características físicas o 
actitudinales. Este deseo hace que la persona experimente fuertes emociones 
y tenga la necesidad de un acercamiento físico, y de que dicha persona le 
preste atención. 
- Enamoramiento: Estado puramente emocional donde existe un fuerte deseo de 
unión con la otra persona. Es una experiencia emocional que hace que la 
persona sienta alegría y pena, ternura y sexualidad. 
- Amor obsesivo: Un apego ansioso, hay dificultad de discernir la realidad y la 
idealización de la relación. También se tienen sentimientos opuestos, pero 
mucho más extremos. 
- Amor desesperado: No suele ser mutuo y se busca esa mutualidad, suele 
desencadenar en violencia, debido a su carácter amenazante y con tintes 
acosadores. (pp. 13-14). 
Entorno al amor romántico existen diferentes mitos que han influenciado a la 
humanidad a lo largo de la historia. Se definen como mitos románticos, al conjunto de 
creencias socialmente compartidas sobre la supuesta verdadera naturaleza del amor, 
y que suelen ser ficticios (Yela, 2003). 
A estos mitos se le adhieren los estereotipos que han llevado a la sociedad a 
este punto, en el que la mujer y el hombre distan por razones de sexo y género, 
convirtiendo esto en un marco de desigualdad social para uno y otro.  
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Por último, y en conjunto, Allport (Malgesini y Giménez, 2000), define a los 
estereotipos como una creencia exagerada asociada con las costumbres y 
condiciones de un determinado grupo o categoría social, es decir, se trata de una 
creencia excedida, que tiene como objetivo justificar la conducta de los seres humanos 
en relación a dicha categoría de personas. Ejemplos de estereotipos son: “las mujeres 
están hechas para el hogar”, “la maternidad impide a las mujeres centrarse en su 
trabajo”, etc. Estos estereotipos junto con las creencias y actitudes, desembocan 
directa o indirectamente en la violencia de género. 
2. Roles de género 
Es preciso, en primer lugar, hacer referencia a los roles de género, pues nos 
interesa conocer el conjunto de normas sociales y comportamentales percibidas como 
apropiadas para los hombres y las mujeres en un grupo o sistema social en función de 
la construcción social que se tiene de la masculinidad y femineidad. 
En este conjunto de normas sociales y comportamentales se percibe que, 
mientras que a las niñas se les educa para pensar sobre las emociones, a empatizar y 
a expresar tristeza (llorando si es necesario), a los niños se les educa en sentido 
inverso, es decir, a exteriorizar la ira y la hostilidad. Por este motivo la educación (de 
las mujeres) debe estar totalmente dirigida a sus relaciones con los hombres; 
complacerlos, serles útiles, ganarse su amor y estima, instruirlos en su infancia, cuidar 
de ellos cuando son adultos… Estas tareas de las mujeres son típicas en todas las 
épocas y para llevarlas a cabo deben ser adiestradas desde su infancia. 
El objeto del adiestramiento físico en los hombres es el desarrollo de la fuerza, 
en las mujeres el desarrollo de la finura, la elegancia y la gracia… A los chicos les 
gusta el movimiento y el ruido; sus juguetes son coches, tambores y peonzas. Las 
chicas prefieren objetos que tengan buen aspecto y sirvan de adorno: espejos, joyas, 
prendas de vestir y, sobre todo, muñecas. Aquí se puede apreciar que los gustos de 
las chicas están claramente dirigidos hacia las tareas de su vida (Ferrer y Bosch, 
2003). 
Además, a los hombres se les enseña a soñar en grande, a ser exitosos, 
triunfadores y a que se les reconozcan sus méritos, pero esos comportamientos 
heroicos (como rescatar a personas en peligro), son actos que no suelen conllevar una 
utilidad social. Suelen ser acciones extremas en situaciones extremas, sin utilidad en 
la vida cotidiana. Resulta por ejemplo más útil que un padre aprenda a cambiar el 
pañal a su hijo, que un padre de su vida por su hijo que se está ahogando. La primera 
situación, es mucho más común y de más utilidad que la segunda, puesto que la 
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segunda solo cabe en un porcentaje muy pequeño. En definitiva, a los hombres se les 
adoctrina para que estén predispuestos al peligro, pero no para que realicen 
actividades habituales mucho más provechosas (Martínez, 2009:185). 
Los varones adolescentes aprenden lo que es ser un hombre por oposición a lo 
que significa ser mujer. Las mujeres son sentimentales, pero ellos el único sentimiento 
que pueden mostrar es la violencia y la ira, puesto que “los hombres son fuertes, duros 
y no expresan sus sentimientos”. Se les enseña a expresar la alegría, la tristeza, el 
miedo etc. mediante la violencia, puesto que además son incapaces de identificar sus 
sentimientos y comunicarlos. Por lo que en muchas ocasiones son auténticas bombas 
emocionales a punto de estallar. 
En un estudio llevado a cabo en Madrid con familias con hijos e hijas 
adolescentes, se concluyó que el 38,1 % de los padres siguen estando algo, bastante 
o muy de acuerdo en que “los hombres no deben llorar”. Este estereotipo muestra que 
lo que se busca del hombre es la “fuerza”, entendida ésta como ocultar los 
sentimientos, cosa que puede incrementar el riesgo de violencia al reprimir estas 
emociones (Díaz-Aguado y Martínez Arias, 2008). 
Con frecuencia se aprecia la superior preparación de mujeres que de hombres, 
pero sin embargo, no es suficiente para acceder a las condiciones de igualdad en los 
puestos laborales, debido, en parte, a la dificultad de conciliar el ámbito público con el 
privado. Las mujeres triunfan más en el ámbito educativo, quizás, porque se les exige 
menos socialmente que a los hombres. Existe una gran presión social que deriva de 
que la sociedad espera más de los hombres que de las mujeres, y esto puede 
potenciar una gran presión hacia el hombre por no estar a la altura. 
Aunque, para justificar los déficits en los varones, la propia familia y la sociedad 
insisten en que los malos resultados académicos de los hombres se producen por falta 
de trabajo y esfuerzo, no porque no sean capaces ni inteligentes. A las mujeres, en 
este aspecto, cuando obtienen buenas calificaciones se les valora por su laboriosidad 
y constancia, no por su inteligencia. 
La distinción que reciben y sufren las chicas y chicos actuará en consonancia 
con la construcción, deseos y sueños futuros. Las chicas pensarán que solo son 
constantes y trabajadoras, pero no creativas, inteligentes o líderes, los chicos por su 




Otro aspecto importante a nivel educativo, es la coeducación de alumnos y 
alumnas en el mismo espacio educativo. Es trascendental presentar la educación en el 
mismo espacio, condición que será necesaria (aunque no suficiente) para la 
construcción de igualdad. Para ello han de coexistir: experiencias de igualdad de 
estatus orientadas en torno a la consecución de objetivos compartidos, oportunidades 
para el establecimiento de relaciones de amistad y cooperación entorno a objetivos 
compartidos (Allport, 1954). 
En el ámbito laboral también se aprecia una notable diferenciación entre 
hombres y mujeres, y no solo en el salario. Las opiniones y decisiones de las mujeres 
son tomadas con menos consideración que las de los hombres, incluso pueden llegar 
a sufrir boicots. A las mujeres se les suele premiar por la imagen física que dan, es 
decir, vale más su apariencia personal que lo que pueda aportar o proponer una mujer 
por el hecho de serlo. Un ejemplo de ello se puede ver en las periodistas, que para 
captar la atención del público han de ser guapas y vestir “ligeras”. 
Es a través de las actividades educativas donde los niños y niñas pueden 
reproducir y desarrollar una cultura de igualdad que permita erradicar la violencia de 
género. Es entonces, la escuela, el principal escenario para la construcción de una 
sociedad igualitaria y que vele por los derechos humanos. 
Pero, la construcción de una cultura de la igualdad que ayude a erradicar el 
sexismo y  abogar por la igualdad debe hacer énfasis a sus diversos componentes 
(José-Díaz Aguado, - 2009:38): 
 El componente cognitivo del sexismo, que consiste en atribuir las 
diferencias sociales o psicológicas entre hombre y mujer a las diferencias 
biológicas que ambos presentan. Como consecuencia, ven este hecho 
inevitable, propio de la naturaleza y no tienen en cuenta la influencia de la 
historia, la cultura y el aprendizaje.  
 El componente sentimental o afectivo que se inculca a cada uno de los 
sexos. Mientras que a los hombres se les educa mediante valores como la 
fuerza, el control, la dureza emocional o la violencia, a las mujeres se les 
educa para que su identidad sea débil y sumisa. 
 El componente conductual reside en llevar la desigualdad a la práctica, 
utilizando para ello discriminación y violencia. Utilizan este método cuando 





2.1 La felicidad 
Como ya se ha comentado, desde muy temprana edad a las mujeres se les 
inculcan unos ideales a seguir con los cuales conseguirán la plena felicidad, de tal 
manera que si se desvían de éstos, pueden ser mal vistas e incluso despreciadas.  
Las niñas cuando nacen reciben un tipo de juguetes, diferentes al de los niños. 
Es así como las muñecas, las “cocinitas”, los kits de belleza etc. influyen en ellas hasta 
tal punto de incidir en su futuro. Se les crea la falsa figura del “príncipe azul” que 
resulta demoledora para la figura de género femenina. A las mujeres se les obliga a 
ser guapas, tiernas, maternales y enamoradizas, las cuales esperan un príncipe azul 
toda su vida, que es fin último de la felicidad. 
En torno a la historia de amor de unos personajes, muchas historias televisivas 
abordan asuntos clave para nuestra identidad personal y social, como son los factores 
que hacen deseable una relación, los obstáculos y renuncias que preceden al 
encuentro feliz de una pareja o a la propia definición cultural de las mujeres y los 
hombres que consiguen ser amados. 
Son aquellas personas, y en especial los jóvenes, los que se sientan largas 
horas enfrente de la televisión para ver su serie favorita. En estas series se muestran 
narraciones de amor llenas de polémica, discusiones y pasión para así dar emoción a 
la fábula. El prototipo de personaje que encauza una serie televisiva, suele ser 
atractivo e inteligente y que para su narración utilizan estereotipos sexistas o patrones 
peligrosos de relación y conducta dentro de la pareja. A través de estas historias se 
idealiza un prototipo de hombre, de mujer y de relación que, incluso cuando contamos 
a otros nuestras vivencias y emociones, tomamos prestados esquemas y recursos de 
los relatos de ficción (Bruner, 2002). 
La relación tradicional entre hombres y mujeres está basada en la ideología de 
la complementariedad, es decir, en la fórmula (también homofóbica) hombre + mujer = 
felicidad. El hombre, lo que tiende a esperar de la mujer es que realice aquellas tareas 
“propias” de  una mujer, de las cuáles él no quiere ocuparse. El hombre sexista espera 
que su “complemento” sea su amante, su criadora de hijos/as, su cocina, su secretaria 
etc. y si esta relación de complementariedad se rompe, muchos hombres se pueden 
sentir desubicados y como consecuencia recurrir a la violencia (Martínez, 2009:186). 
Parece que lo más importante en la vida de una mujer es casarse y tener hijos, 
es decir, formar una familia. Detrás de esto aparece la obligación moral de aceptar las 
tareas domésticas y el cuidado de los hijos, puesto que “son cosas de mujeres”. Una 
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sociedad igualitaria no puede verse impregnada por estos estereotipos, que 
posicionan a una mujer en la pasividad y sumisión de su pareja. 
2.2 Micromachismos 
Bien referido a esto, el término micromachismo es un término relativamente 
nuevo al que hacemos referencia para dirigirnos a aquellos comportamientos o 
actitudes que tienen contenido machista pero que, sin embargo, no son percibidos 
como tal. Hace algún tiempo, Luis Bonino (1995) comenzó a emplear el término 
micromachismos para referirse a las prácticas de dominación masculina en la vida 
cotidiana, que incluyen un amplio abanico de maniobras interpersonales y que tienen 
como objetivo: a) mantener el dominio y su supuesta superioridad sobre la mujer 
objeto de la maniobra; b) reafirmar o recuperar dicho dominio ante una mujer que se 
“rebela”; y c) resistirse al aumento de poder personal o interpersonal de una mujer a la 
que se vincula, o aprovecharse de dichos poderes.  
Así mismo, Bonino los definió como: “son pequeñas tiranías, terrorismo íntimo, 
violencia blanda”, “suave” o de baja intensidad, tretas de dominación, machismo 
invisible o sexismo benévolo” (Luís Bonino, 1990). 
Estos comportamientos son “microabusos” y “microviolencias”, y son efectivos 
porque el orden social imperante los ratifica, porque se ejercen reiteradamente hasta 
llevar a una disminución importante de la autonomía de las mujeres y porque muchas 
veces son tan sutiles que pasan inadvertidos para quien los padece y/o para quien los 
observa. 
Como el propio término “micro” expresa, es un tipo de machismo pequeño, 
pero que no deja de incidir y potenciar las desigualdades. Estos micromachismos los 
podemos apreciar en los usos de lenguaje de hombres y mujeres (ellas no pueden 
decir palabrotas), en los piropos (son ellos los que piropean), en los estereotipos del 
amor ideal, en la cerveza para él y la coca cola light para ella…  
Los micromachismos están presentes en el día a día, en lo cotidiano, aunque 
en la mayoría de ocasiones no queramos verlos o prefiramos quitarles importancia. Se 
perciben en el trabajo, en los centros de ocio, en el hogar… Lo más problemático de 
todo esto, es que, la mayoría de veces este tipo de comportamientos se hacen de 
manera inconsciente, sin mala fe, porque los estereotipos permanecen ocultos en la 
sociedad. Lo asumido y lo imperceptible que lo tiene la sociedad es lo que desemboca 
en la perversidad (Lula Gómez, 2014:28). 
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Son micromachismos que también realizan los varones que han abandonado el 
machismo puro, y que se sienten igualitarios, progresistas y democráticos, lo cual es 
cierto en muchos aspectos de su vida, pero sin embargo, aún quedan impregnados de 
comportamientos machistas, aunque no sean percibidos a simple vista. 
Todo lo que conlleve micromachismos viene envuelto de la opacidad, de la 
conformidad de la colectividad ante este tipo de comportamiento normal y aceptable 
socialmente. El micromachismo no se percibe, pero existe inferido en la habitualidad. 
La opacidad es lo que permite aceptar el dominio del hombre hacia la mujer sin 
que sea percibido como el machismo tradicional, el machismo detestado. Pero, esto 
no implica que el varón rechace su posición de poder, sino que lo ha transformado de 
manera sutil en un machismo más tolerado, para así no reusar de su posición de 
dominio al que está acostumbrado. La mujer, por su lado, tampoco considera los 
micromachismos como algo jerárquico, que la posiciona en un nivel inferior. Esta 
posición de dominio ha de entenderse como la capacidad y habilidad de una persona 
en imponer sus intereses, percepciones y creencias (Lazoya y Bedoya, 2009:94). 
Dada su opacidad o invisibilidad, los micromachismos se ejercen sin 
intencionalidad, planificación y resultan impunibles, cosa que deriva en malestar y 
daño a las mujeres de manera automática. 
Con el objeto de describirlos adecuadamente, Bonino ha establecido una 
tipología de los micromachismos clasificándolos en tres categorías. 
a) Los micromachismos coercitivos (o directos) incluyen aquellos en los que el 
hombre usa la fuerza moral, psíquica, económica o de su personalidad, 
para intentar doblegar a las mujeres sin la razón de su parte. Cumplen su 
objetivo porque provocan un sentimiento de derrota posterior al comprobar 
la pérdida, ineficacia o falta de fuerza y capacidad para defender las propias 
decisiones o razones. Todo ello suele provocar inhibición, desconfianza en 
una misma y disminución de la autoestima (Luís Bonino, 1995:199-200). 
b) Los mircromachismos encubiertos (de controles ocultos o indirectos) 
incluyen aquéllos en los que el hombre oculta su objetivo de dominio. 
Algunas de estas maniobras son tan sutiles que pasan especialmente 
inadvertidas, y por ello son más efectivas que las anteriores. Este tipo de 
actuaciones impiden el pensamiento y la acción eficaz de la mujer, 
llevándola en la dirección elegida por el hombre, y aprovechan su 
dependencia afectiva y su pensamiento “confiado”, provocando en ella 
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sentimientos de desvalimiento, confusión, culpa y dudas que favorecen el 
descenso de la autoestima y la autoconfianza (Luís Bonino, 1995:201-203). 
c) Los micromachismos de crisis suelen utilizarse para establecer el reparto 
previo y desigual del poder en momentos tales como cuando se produce 
aumento del poder personal de la mujer por cambios en su vida o pérdida 
del poder del hombre por razones físicas o laborales (Luís Bonino, 
1995:204). 
Pierre Bordieu denominó violencia simbólica al maltrato psíquico, y muy 
especialmente estas formas a las que se le ha llamado micromachismos. Esta forma 
de violencia se caracteriza porque convierte en naturales aquellas modalidades 
culturales que tienen como finalidad someter a un cierto grupo social empleando 
estrategias que han sido desarrolladas por quienes disponen del poder. Es decir, es 
una violencia que convierte en natural lo que es un ejercicio de desigualdad social y, 
ciertamente por ello es una violencia contra la que suele oponerse poca resistencia. 
En definitiva, una de las razones de la gran eficacia de los micromachismos, es 
que, dada su opacidad e invisibilidad, produce un daño silencioso y sostenido que se 
agrava en el tiempo. Al no ser coacciones o abusos evidentes es difícil percibirlos y 
como consecuencia poner resistencia, al igual que es problemático penarlo 
legalmente. Por un lado, como efectos que se generan en las mujeres se puede 
apreciar un sobreesfuerzo psicofísico, inhibición del poder personal, inhibición de la 
lucidez mental, deterioro de la autoestima, irritabilidad etc. Por otro lado, como efectos 
que generan en la relación de pareja el micromachismos lleva a; favorecer una 
relación asimétrica, potenciar los intereses del varón, etiquetar a la mujer como la 
culpable, una convivencia no dialogante ni colaborativa etc. 
3. Mitos y creencias 
 La violencia de género, como se ha comentado a lo largo de este trabajo, tiene 
su origen en el llamado sistema patriarcal, es decir, en aquella organización social 
impuesta con su predominio por el poder de los varones en los indicios de civilización, 
con todas las ventajas y privilegios que dicho modelo comporta.  
 En este sistema social se perciben un conjunto de principios, valores, dogmas y 
creencias, mitos y arquetipos que quedaron constituidos en el pasado como verdades 
inamovibles, cuyo fundamento recaía sobre la base frágil de la naturaleza, y que aún 
hoy en día sigue en marcha. A los hombres se les concedió el poder, las decisiones 
del grupo, la averiguación del saber, mientras que a las mujeres (porque eran 
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mujeres), se le encomendaron sin más todas las demás funciones complementarias, 
aquellas que no precisan de talento; las “auxiliares del varón”, el cuidado incesante de 
la casa y de las tareas del hogar, de los miembros de la familia etc. Así es como las 
mujeres han permanecido desplazadas, ocultas, invisibles y fuera de la Historia. 
 Un mito no es más que una creencia, sin embargo, esa creencia se halla 
formulada de tal manera que aparece como una verdad y es expresada de forma 
absoluta y poco flexible. Como suele poseer una gran carga emotiva, concentra 
muchos sentimientos, y suele contribuir a crear y mantener la ideología del grupo; los 
mitos son resistentes al cambio y al razonamiento (Ferrer y Bosch, 2003:81). 
Radica en la cultura de los pueblos, que el comportamiento social responda al 
conjunto de creencias, valores y principios transmitidos doctrinalmente, pues está en la 
cultura el método de socialización, las normas de funcionamiento habitual y en 
general, la suerte de la humanidad. 
Entre los mitos más frecuentes estarían los referidos a: considerar a los 
maltratadores como enfermos, alcohólicos o víctimas de violencia en casa; considerar 
que en realidad son las mujeres quienes provocan la violencia; que los malos tratos 
son casos aislados; que sólo ocurren en ciertos estratos sociales; que a mayor nivel 
cultural, menor nivel de violencia; que son problemas propios de ciertos países; que 
sólo ocurren en parejas de hecho; que la violencia dentro de la pareja es inevitable en 
las relaciones interpersonales… Es decir mitos que tienden a reforzar la idea de que el 
maltrato sucede siempre en otra parte y a otras personas lejanas a nosotras, algo que 
no atañe a la población general (Ferrer y Bosch, 2003:81). 
Muchos de estas creencias o valores se fundamentan también en el odio a la 
mujer por no ser “castigada” en muchas ocasiones como se hace con el hombre. Son 
muchos los varones que discrepan de la violencia de género porque va dirección al 
hombre, es decir, como si las mujeres no ejercieran también algún tipo de violencia 
sobre los hombres. 
Los mitos de la mujer infiel, en la que no se puede confiar, que es perversa, 
que puede llevarte intencionadamente a la ruina si lo desea…son unas de las muchas 
connotaciones que propicia que se siga respaldando culturalmente la transmisión del 
machismo a los más jóvenes, y por el que se sigue dando paso socialmente a las 
emociones de aprobación de la violencia de género. 
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Los mitos más destacados son los mitos sobre la marginalidad, los mitos sobre 
los maltratadores, los mitos sobre la responsabilidad de las mujeres y, como se verá 
en el siguiente apartado, el mito del amor romántico. 
Dentro de los mitos sobre la marginalidad, se encuentran (Ferrer y Bosch, 
2003:82 y ss.): 
A) Mito: los malos tratos solo ocurren en los países subdesarrollados. Falso 
El maltrato de mujeres es universal, ocurre en países de todo el mundo, 
independientemente de su situación económica, social o religiosa.  
B) Mito: los malos tratos solo ocurren en familias con pocos recursos 
económicos, de bajo nivel cultural, problemáticas, de inmigrantes, en 
parejas de hecho… Falso. 
La violencia contra las mujeres en general, y el maltrato en concreto, se da en 
todos los grupos sociales y étnicos, y no está relacionada con la clase social, ni el nivel 
cultural, ni la etnia… 
Dentro de los mitos sobre los maltratadores se encuentran (Ferrer y Bosch, 
2003:91 y ss): 
A) Mito: las mujeres maltratan igual que los hombres y, por tanto, los hombres 
maltratados por las mujeres constituyen un problema tan grave como el de 
las mujeres maltratadas. Falso. 
De todas las personas adultas maltratadas, una amplísima mayoría son 
mujeres, pudiendo afirmarse que en los casos de maltrato lo habitual es que las 
mujeres sean víctimas, ya que el maltrato surge fundamentalmente como fruto de una 
relación asimétrica de base y en el marco de la familia patriarcal. 
B) Mito: los hombres que maltratan a las mujeres han sufrido, a su vez, 
maltrato por parte de sus padres (o han sido testigos de maltrato en su 
familia de origen). Verdadero pero con matices. 
Haber sufrido o sido testigo de maltrato en la infancia puede considerarse un 
factor que predispone, pero no una causa necesaria y suficiente para ser un 
maltratador. 
C) Mito: los hombres que maltratan a las mujeres son enfermos mentales, en 
un porcentaje muy amplio de los casos. Falso. 
28 
 
Desde un punto de vista clínico, el porcentaje de hombres violentos con sus 
parejas que han sido diagnosticados de alguna enfermedad mental es mínimo. Dentro 
de ese mínimo porcentaje, las enfermedades más frecuentes, según los datos 
disponibles, son los trastornos depresivos y de la personalidad. 
D) Mito: los hombres que maltratan a las mujeres son alcohólicos (o están bajo 
los efectos de otras drogas), en un porcentaje amplio de los casos. Falso. 
El alcohol y las drogas no hacen que las personas no violentas se vuelvan 
violentas. Pueden actuar como desencadenantes, pero no son la causa. Ni todos los 
alcohólicos son violentos ni todos los violentos son alcohólicos.  
E) Mito: los malos tratos ocurren debido a los celos. Falso. 
Los celos no son una causa del maltrato, sino una más de las técnicas que los 
maltratadores usan para controlar el comportamiento de las mujeres y, muy 
especialmente, para controlar sus relaciones sociales. Son indicativos del deseo de 
posesión.  
En definitiva, según la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y 
Divorciadas, Ana M. Pérez del Campo: “golpea el culto y el inculto; el que posee 
riquezas y el que carece de ellas; incluso maltratan hombres que tienen 
responsabilidades de todo tipo… porque lo que les hace golpear es su condición de 
hombre asumida hasta sus últimas consecuencias… No golpean las copas sino el 
individuo, por lo tanto no es el alcoholismo lo que hace a un hombre violento, la 
violencia está dentro de ese hombre y se desata con más furia cuando bebe, pero 
también pega cuando está sobrio. No golpean las drogas sino los hombres; los 
agresores no están locos, porque todos los psiquiatras coinciden y están de acuerdo 
en que el loco violento que pega y mata es anecdótico dentro de esta problemática. 
Estos errores hay que erradicarlos.” 
Otros mitos destacados, son los mitos sobre la responsabilidad de las mujeres 
(Ferrer y Bosch, 2003:122 y ss): 
A) Mito: las mujeres con unas ciertas características tienen más probabilidades 
de ser maltratadas. Falso. 
Como ya se ha comentado, el maltrato puede ocurrirle a cualquier mujer. Por 
tanto, tratar de buscar o establecer una tipología de las mujeres que pueden ser 
maltratadas no solo no tiene sentido, sino que puede, por un proceso de inversión, ser 
entendido como una justificación para la ocurrencia misma del maltrato. 
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B) Mito: si las mujeres maltratadas no abandonan la relación, será quizás 
porque les gusta (mito de masoquismo). Falso. 
Un primer indicio de la falsedad de este mito es que las mujeres maltratadas 
tienen miedo, tienen sentimientos de indefensión, de vergüenza, se sienten solas y 
desesperadas, aspectos todos ellos que denotan el dolor y el sufrimiento que les 
produce la situación en la que viven. Por otra parte, hay que decir que son muchas las 
mujeres que al primer indicio de agresión o violencia, o bien cuando comprenden que 
no se trata de un episodio puntual y aislado, simplemente abandonan la relación.  
3.1 El amor romántico 
En la concepción romántica del amor es por donde se escapa también el 
machismo en las relaciones de pareja. Hace sentir a las jóvenes que tienen una 
especie de contrato de por vida con su pareja y que si él es violento, es porque se lo 
merecen; lo que aumenta la sensación de culpabilidad. A ellos se les obliga a 
demostrar celos y dominio para reafirmar su amor.  
Siguiendo con los mitos, es necesario hablar del mito del amor romántico, que 
ha influenciado a la sociedad a lo largo de la historia. Se define como mito romántico, 
al conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la supuesta verdadera 
naturaleza del amor, y que suelen ser ficticios (Yela, 2003). Para este autor, los 
principales en la actualidad son: 
- Mito de la media naranja: la pareja que vamos a elegir esta predestinada de 
algún modo. Se tienen expectativas demasiado altas sobre la pareja. 
- Mito del emparejamiento o de la pareja: lo natural es lo heterosexualidad y la 
monogamia, lo que produce conflicto cuando las personas que salen de esa 
norma. 
- Mito de la exclusividad: creencia a que no se puede estar enamorado/a de dos 
personas a la vez. 
- Mito de la fidelidad: todos los deseos románticos o eróticos tienen que 
satisfacerse con una única persona, la pareja. 
- Mito de los celos: dicen que son un signo de amor, incluso es indispensable, 
pero produce comportamientos violentos. 
- Mito de la equivalencia: el amor y el enamoramiento significan lo mismo, y 
provoca la ruptura de parejas y situaciones dolorosas. 
- Mito de la omnipotencia: el amor lo puede todo para resolver los problemas y 
justificar las conductas. 
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- Mito de la pasión eterna: el amor tiene que durar durante toda la relación. 
- Mito del libre albedrío: los sentimientos del amor son absolutamente íntimos y 
no están influidos por factores sociobiológicos y culturales, ajenos a la voluntad 
y conciencia de cada uno/a. 
- Mito del matrimonio o de la convivencia: la pareja debe mantener una relación 
estable y convivir en una estructura de convivencia única (el hogar). 
Muchos de estos mitos siguen hoy en día presentes y aceptados por una 
amplia variedad de personas. Este hecho muestra que aún seguimos influenciados por 
la estructura patriarcal en la que se ha vivido desde que estableció este tipo de amor 
romántico. 
Junto con estos mitos se unen los estereotipos que han llevado a la sociedad a 
este punto, en el que la mujer y el hombre se diferencian por razones de sexo y 
género, convirtiendo esto en un marco de distinción social para uno y otro.  
Dicho esto, se deduce que el amor romántico es una herramienta más de 
control de la sociedad, ya que desde siempre se ha imitado y repetido el modelo de 
pareja heterosexual que finaliza su amor en el matrimonio. Por lo tanto, se ha creado 
un modelo de “familia apropiada” que es neutra, y que simboliza lo que toda la 
sociedad debe perseguir. 
 En nuestra sociedad el amor se ha convertido en una de las bases de las 
instituciones sociales, que es la familia. Y como tal, este tipo de amor promete a las 
personas un modelo de conducta a seguir, que, cuando fracasa o falla, produce una 
gran frustración y desengaño. Este hecho puede considerarse un factor de riesgo en la 
violencia de género, debido en gran parte a la concepción social que se tiene y cómo 
las personas deben responder a ciertos patrones cuando deciden forman una pareja.  
Adquirir esta forma de amar con los mitos que existen sobre él, llega a dificultar 
las reacciones del colectivo femenino que se encuentran en una situación de violencia 
de género, ya que, es fuerte la creencia de que el amor es lo que da sentido a las 
vidas de las personas, y no se puede romper ese lazo. Aunque todo ello, llegue a 
suponer, aguantar los celos, agresiones, insultos, etc (Ferrer y Bosch, 2013). 
Para mostrar la ambivalencia que existe en la actual feminidad hay que analizar 
primero las relaciones de noviazgo. Un estudio recientemente publicado (19) sobre el 
maltrato en el noviazgo desvela que las jóvenes no consideran grave la violencia 
psicológica ejercida por sus parejas, ni tan siquiera violencia (AA.VV, 1999) (20). La 
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mayor parte de las chicas justifican estas conductas violentas como algo propio de los 
hombres, “los chicos son así”, minimizando su gravedad, al creer que su amor los 
cambiará con el paso del tiempo. También preocupa que las jóvenes vean los celos 
como parte del amor y no como lo que son, prácticas de acoso y de manipulación 
emocional. 
Los jóvenes presumen de su amor en público, para que así todo el mundo sepa 
que están juntos, y si seducen o miran a otra persona se enfadan. Para ellos es algo 
“normal” discutir y enfadarse, pues dicen que “la reconciliación es lo mejor”. Son 
recurrentes los pellizcos y “chupetones”, acciones tan recurrentes entre los 
adolescentes que terminan considerándolas lógicas y normales. 
Los argumentos no necesitan comentarios, pero vienen a demostrar que tanto 
los adultos como las y los menores minimizan y normalizan ciertas prácticas 
discriminatorias y denigrantes contra las chicas, justificándolas como simple ocio y 
diversión. Un ejemplo de ello es la justificación del magreo que se produce en San 
Fermín, definiéndolo como simple ocio. 
En un estudio sobre Juventud y violencia de género (Gonzáles Méndez, R., 
Santana Hernández, 2001:76-82) se mostró que el 61% de las mujeres jóvenes y un 
75% de hombres jóvenes no relacionan la falta de amor con el maltrato, pensando que 
se puede causar violencia a alguien a quien se ama. Un 32.1% de chicos y un 14.4% 
de chicas considera normal que un chico obligue a su novia a mantener relaciones 
sexuales con él en alguna ocasión. Entre un 15% y un 25% de las chicas piensan que 
sólo obtendrán felicidad, seguridad y protección si están en pareja.  
Si a estos resultados unimos el modelo ideal de hombre y de mujer que tienen 
las y los adolescentes, el resultado produce mucho más peligro. Ellas desean que 
sean guapos, altos, deportistas, listos, amables, respetuosos, fieles y malotes; ellos 
que sean guapas, sexualmente activas, que usen tanga y ropa interior transparente, 
que sean simpáticas y que no pongan los cuernos. Aunque en este tipo de encuestas 
y en esta edad se dejan influir mucho por el grupo de iguales, los comentarios orientan 
sobre la forma sexista y superficial con la que ambos grupos de adolescentes 
construyen su identidad, al asociar lo femenino a la belleza y la sumisión y lo 
masculino a la fuerza y al control (Ana Rubio, 2009:61). 
La gente joven que se muestra totalmente en contra de este tipo de 
comportamientos parece corresponder a personas con mayores niveles de formación; 
mientras que a medida que se desciende en los niveles formativos, tienden a aparecer 
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visiones más conformistas sobre la inevitabilidad del fenómeno en nuestra sociedad 
(Injuve, 2008:39). 
En diversas investigaciones realizadas en Cataluña, se constata que una 
pequeña parte acepta la violencia como práctica dentro de las relaciones amorosas a 
esta edad. Por ejemplo, en el estudio realizado en alumnado de instituto (Díaz, 2007), 
con más de 700 estudiantes de 15 a 18 años, un 25% de los chicos no creía que dar 
una bofetada en una discusión de pareja fuera grave. Tampoco se pueden identificar 
como maltratadores, ya que un 35% de chicas y chicos piensan que las personas que 
maltratan no llevan una vida social “normal” y que son borrachos, enfermos o 
drogadictos. También comparten la idea que las víctimas no abandonan a sus parejas 
porque no quieren, ideas que no dejan de ser mitos y prejuicios. 
 3.2 Prejuicios sexistas  
El término prejuicio se refiere a la existencia de un juicio negativo que se 
establece antes de contar con experiencia sobre el objeto que se juzga o, al menos, 
antes de que la experiencia se haya interpretado objetivamente. Se usa en sentido de 
“juicio erróneo”, precisamente por proceder de un procedimiento incompleto de análisis 
de la realidad. En su acepción más específica, consideramos que los objetos de esos 
juicios erróneos son grupos sociales y que, además, los juicios tienen un carácter 
negativo. Prejuicio es, pues “la tendencia a considerar de modo injustificadamente 
desfavorable a un determinado grupo social” (Allport, 1954). 
La ya histórica reivindicación de igualdad entre hombres y mujeres se 
encuentra todavía lejos de conseguirse en la práctica. Aunque en los países más 
avanzados al respecto la legislación ha conseguido ya esta meta, los estereotipos y 
prejuicios siguen manejándose en este ámbito.  
“Se considera a las mujeres más emotivas, amables, sensibles, dependientes, 
poco interesadas en la técnica, cuidadosas de su aspecto, naturalmente solícitas; los 
hombres, por el contrario, se perciben como agresivos, independientes, orientados al 
mundo y a la técnica, competitivos, seguros de sí mismos, poco emotivos”. Esto se 
observa en las noticias, en la publicidad, en el mundo laboral... Y son compartidos 
(aunque con desigual incidencia) tanto por hombres como por mujeres (Mazzara, 
1999). 
Mientras que a las chicas se les dicen piropos y palabras bonitas, y ellas por su 
parte deben ser calladas y tranquilas, los chicos, por el contrario, deben ser fuertes, 
duros, valientes e inteligentes. Esta forma de relación es adquirida no solo en casa, 
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por sus abuelos, padres y tíos, sino que también se les inculca en la escuela, en el 
médico, en el dentista…Cualquiera de los dos que se desvíe de la forma de entender 
las relaciones será juzgado y corregido por la propia sociedad. 
Es por esta razón que, cuando vemos a una mujer adolescente utilizar un 
lenguaje directo y cargado de expresiones malsonantes y gestos violentos, pensamos 
que este comportamiento es una mala copia del comportamiento de adolescente 
varón. Al igual que es mal visto que las mujeres “busquen” a los hombres. Ahora, son 
muchas las chicas que toman la iniciativa y adoptan un modelo directo de 
aproximación sexual que promueven divas como Britney Spears o Christina Aguilera, 
pero también lo hacen las series de televisión y las revistas para las chicas jóvenes. 
Este comportamiento puede producir desagrado y pensar que no está bien que lo lleve 
a cabo una “señorita”. 
Las mujeres, pues, durante toda su vida estarán sometidas a las duras e 
incesantes restricciones impuestas por los prejuicios y las buenas maneras. “Deben 
ser disciplinadas para soportarlas… pues la dependencia es un estado natural de las 
mujeres, y las mujeres se dan cuenta de que están hechas para la obediencia” 
(Rousseau, 1762). 
Es, por lo tanto, imprescindible hablar de sexismo, puesto que el sexismo alude 
a los prejuicios y a los estereotipos que pesan sobre mujeres u hombres por las 
condiciones que se le atribuyen a cada sexo. Todos estos prejuicios, y los ya 
comentados anteriormente, influyen de manera decisiva en el sexismo; que puede ser 
hostil o ambivalente.  
Creer que las tareas del hogar (como fregar o lavar la ropa) deben realizarse 
por mujeres o que las mujeres conducen peor que los hombres son ejemplos de 
sexismo. Lo mismo sucede cuando se cosifica a la mujer y se la considera como un 
objeto sexual por su condición femenina. 
Los hombres, por su parte, pueden ser víctimas de sexismo cuando se les 
juzga por la incapacidad para cuidar y criar a sus hijos. Por lo habitual, se prefiere que 







4. Sexismo benevolente y sexismo hostil 
Por sexismo entendemos una actitud hacia una persona o personas en virtud 
de su sexo biológico. Desde un punto de vista tridimensional de las actitudes, 
entenderíamos, pues, por sexismo la respuesta evaluativa, cognitiva, afectiva y 
conductual ante una persona en razón de su pertenencia a uno u otro sexo biológico; 
y, desde un modelo unidimensional, entenderíamos que la actitud (sentimiento) sexista 
estaría relacionada con unas determinadas creencias y con una forma de intención de 
comportamiento discriminatoria (Ferrer y Bosch, 2003:209). 
Es importante resaltar que, para algunos/as autores/as (Glick y Fiske, 1996; 
Expósito, Moya y Glick, 1998), el sexismo es ambivalente, pues incluye tanto aspectos 
o evaluaciones positivas como negativas de las mujeres. En cambio, para autores 
como David Myers (1995),  el sexismo es una actitud negativa, una evaluación que 
incluye solo aspectos distorsionados de las mujeres.  
Algunos/as autores/as han tratado de analizar los cambios ocurridos en el 
sexismo. El “viejo sexismo” seria el sexismo hostil tradicional y el “nuevo sexismo” 
incluiría tanto el sexismo hostil tradicional como el sexismo más sutil o benévolo.  
Entre quienes han ahondado en el análisis de este tema, se pueden destacar 
propuestas como la de Peter Glick y Susan Fiske (1996) que lo entienden como un 
constructo multidimensional que incluye dos conjuntos de actitudes sexistas: el 
sexismo hostil y el sexismo benévolo. 
El sexismo hostil, coincide básicamente con el viejo sexismo, esto es, sería una 
actitud (o prejuicio, estereotipo y conducta discriminatoria, según el concepto de 
actitud que manejamos) claramente negativa basada en la supuesta inferioridad o 
diferencia de las mujeres como grupo. 
Este sexismo tradicional se articularía en torno a las ideas siguientes (Glick y 
Fiske, 1996): un paternalismo dominador, esto es, se entiende que las mujeres son 
más débiles, son inferiores a los hombres y ello da legitimidad a la figura dominante 
masculina; una diferenciación de género competitiva, esto es, la consideración de que 
las mujeres son diferentes a los hombres y no poseen las características necesarias 
para triunfar en el ámbito público, siendo el ámbito privado el medio en el que deben 
permanecer; y la hostilidad heterosexual, esto es, la idea de que las mujeres tienen 
poder sexual que las hace peligrosas y manipuladoras para los hombres. 
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El sexismo hostil, sigue existiendo en nuestra sociedad, como lo demuestran la 
discriminación laboral, el acoso sexual en el ámbito laboral, o la violencia contra las 
mujeres y el maltrato al que nos estamos refiriendo, que serían su más dramática 
manifestación.  
El sexismo benévolo, por su parte, se define como un conjunto de actitudes 
interrelacionadas hacia las mujeres que son sexistas en cuanto que consideran a las 
mujeres de forma estereotipada y limitadas a ciertos roles, pero que tienen un tono 
afectivo positivo en el perceptor y tienden a suscitar en éste conductas prosociales de 
ayuda o búsqueda de intimidad. Los componentes básicos del sexismo benévolo 
serían los siguientes: el paternalismo protector, esto es, la consideración de que el 
hombre cuida y protege a la mujer como un padre; la diferenciación de género 
complementaria, esto es, la consideración de que las mujeres tienen muchas 
características positivas que complementan las que tienen los hombres; y la intimidad 
heterosexual, esto es, la dependencia diádica de los hombres respecto de las mujeres 
(los miembros de grupo dominante dependen de los miembros del grupo subordinado, 
ya que los hombres dependen de las mujeres para criar a sus hijos/as y satisfacer sus 
necesidades sexuales) (Ferrer y Bosch, 2003:210). 
La alerta roja del sexismo benevolente empieza a funcionar cuando un hombre 
dice a una mujer: 'Encárgate tú de cocinar, porque yo soy un desastre y a ti se te da 
muy bien', o 'Hay que ver lo bien que entiendes a los niños; yo, no. Me pongo 
nervioso. Menos mal que estás tú aquí'. Un tono afectuoso cargado de valoración 
positiva que, según los expertos, hace que ellas caigan en la trampa, sintiéndose 
imprescindibles, pero sin tener conciencia de que lo que se está apreciando en ella es 
la ejecución de un papel que le ha sido asignado por tradición y que resulta poco 
atractivo para el hombre. Pero también se enciende el piloto cuando una mujer 
manifiesta: 'Los hombres nunca lloran', o 'A ellos les encantan los motores, por eso 
entienden de averías', contribuyendo así a la escala de valores limitada a los clichés. 
En opinión de Peter Glick y Susan Fiske (1996), ambos tipos de sexismo, hostil 
y benevolente, tienen su origen en las condiciones biológicas y sociales comunes a 
todos los grupos humanos, donde los hombres poseen control estructural de las 
instituciones económicas, legales y políticas, y las mujeres poder diádico derivado de 
la reproducción sexual. Y en los dos casos se trata de sexismo porque ambos 
descansan sobre la dominación del varón y tratan de justificarla entendiendo que las 
mujeres son más débiles y están equiparadas para desempeñar unos determinados 
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roles en detrimento de otros. Por todo ello, consideran que ambos tipos de sexismo 
(hostil y benévolo) correlacionarían positivamente.  
En relación con lo que hemos comentado sobre actitudes y creencias con el 
concepto de sexismo, podríamos llegar más lejos y abordar el análisis del concepto 
misoginia. 
El término misoginia está formado por la raíz griega miseo, que significa “odiar”, 
y gyne, cuya traducción seria “mujer”, y se refiere a la actitud de odio, rechazo, 
aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres y, en general, hacia todo lo 
relacionado con lo femenino. Pero no solamente podemos hablar de la existencia de 
misoginia como actitud o sentimiento de odio, también existen creencias misóginas, 
esto es, opiniones negativas sobre las mujeres y lo femenino. Lo uno justifica lo otro 
(Ferrer y Bosch, 2003:212). 
De hecho, a lo largo de la historia en general, y también de la historia de las 
ciencias y de la psicología en particular, podemos encontrar ejemplos al respecto. De 
manera resumida, los argumentos que se han empleado para sustentar este tipo de 
creencias misóginas han sido tres: considerar que las mujeres son moral, biológica e 
intelectualmente inferiores, y que esto es así porque vienen dado por naturaleza, lo 
cual genera un orden inamovible, ya que cualquier cuestionamiento del tema seria 
actuar “contra natura” (Bosch, Ferrer y Gili, 1999). 
Estas tres categorías de creencias se van tejiendo como se teje una trenza, 
dando como resultado final una sólida y casi indestructible imagen femenina, perfecta 
para ser madre amorosa y esposa sumisa, pero incapaz para cualquier otra misión 
privada. 
  Por esta razón, la literatura ha estudiado durante muchos años estas creencias 
y actitudes sexistas a través de diversos mecanismos como los inventarios. A 
continuación, se pretende analizar el sexismo benevolente, el sexismo hostil y la 
violencia a través de un estudio estadístico, para así corroborar esta teoria y darle un 











5. Material y método 
5.1 Datos descriptivos de la muestra 
El estudio se llevó a cabo con personas de cualquier edad, sexo o nivel 
académico. La selección de los participantes se realizó a través de un método amplio y 
no discriminativo por Internet. La plataforma utilizada fue Google Forms, donde se les 
informó de la temática y el objetivo del estudio y se solicitó su consentimiento escrito. 
para participar en él. 
Los criterios de inclusión y exclusión fueron los siguientes:  
 Criterios de inclusión:  
- Aceptar el consentimiento informado escrito.  
 Criterios de exclusión:  
- No aceptar el consentimiento informado escrito.  
La recogida de datos se llevó a cabo desde el mes de febrero a marzo de 2016 
y se basó principalmente en encuestas individuales (con una duración aproximada de 
10 a 15 minutos), que se realizaban exclusivamente a través de la plataforma de 
Google Forms. 
 Según los estudios estadísticos obtenidos, el número de personas que han 
realizado el test han sido N=543.  
Sexo  
Partiendo del 1 como referencia al hombre y el 2 como referencia a la mujer, se 
han analizado 190 hombres (35%) y 363 mujeres (65%).  





En relación a la edad, se ha conseguido una media de 22,84 años (6,00 d.t.). 
Formación  
Respecto a la formación, el 1 marca a los sujetos que no han cursado estudios 
universitarios, mientras que el número 2 marca los sujetos con estudios universitarios. 
La frecuencia de los sujetos con estudios no universitarios ha sido de 164 (30,2%) y 
los sujetos con estudios universitarios 379 con un 69,8% del total. La media obtenida 
de ambos ha sido 1,69 (0,45 d.t.). 
Gráfico 2: Formación 
 
Violencia 
Haciendo referencia a la violencia, la puntuación oscila de 0 a 5, siendo 0 la 
puntuación más baja en violencia y 5 la puntuación más alta en violencia. La media ha 
sido 1,89 (0,57 d.t.). 
Sexismo benevolente y sexismo hostil 
La puntuación del sexismo benevolente y sexismo hostil también ha variado de 
0 a 5, siendo 0 la puntuación más baja en sexismo y 5 la puntuación más alta en 
sexismo.  
Respecto al sexismo benevolente, se ha conseguido una media de 1,94 (0,81 













5.2 Procedimiento y diseño 
Para alcanzar los objetivos del presente trabajo, se diseñó un estudio de tipo 
transversal y mixto. Se ha empleado metodología cuantitativa para obtener las 
actitudes y creencias sexistas, para de esta manera, conocer hasta qué punto esta 
creencia repercute en la violencia machista. 
Para el estudio se han utilizado dos encuestas; el inventario versión en 
castellano del Ambivalent Sexism Inventory (GLICK, P. y FISKE, 1996) y el Inventario 
de Pensamientos Distorsionados sobre el Uso de la Violencia (Echeburúa y 
Fernández-Montalvo, 1998). A través de estos dos inventarios se ha tratado de 
justificar mediante los resultados la correlación que comporta las creencias en el 
sexismo con la respuestas violenta de los pensamientos distorsionados. 
Este sondeo se ha centrado en diversas cuestiones sobre el sexismo y los 
pensamientos distorsionados, para ello ha sido necesario analizar las diversas 
actitudes y experiencias de las mujeres y los hombres sobre las prácticas sociales que 
perpetúan la desigualdad de la mujer española. Además, la riqueza del estudio radica 
en poder comparar si la existencia de sexismo hostil o benevolente es equiparable con 
la existencia de violencia. 
Esta hipótesis tiene sentido teórico porque si se analiza la relación entre estos 
dos inventarios, directa o indirectamente se demostrará que en la violencia de género 
influyen comportamientos, actitudes y creencias; el cuál es el fin último del trabajo. 
 Las conclusiones del estudio vienen a comprobar que, aunque la gran mayoría 
de estos hombres y mujeres consideran la violencia de género como algo injustificable, 
bastantes de ellos acaban encontrando motivos de explicación para ella. 
Los dos inventarios utilizados se exponen a continuación: 
Ambivalent Sexism Inventory 
En los países occidentales las formas tradicionales de sexismo son cada vez 
más minoritarias, de manera que sólo un sector muy reducido de la población 
manifiesta una actitud basada en la supuesta inferioridad de las mujeres como grupo. 
Sin embargo, diversos índices sugieren que la igualdad entre hombres y mujeres dista 
mucho de ser una realidad. Esta situación contradictoria ha llevado a formular la 
existencia de formas más sutiles o encobertes de sexismo. Según Glick y Fiske 
(1996), el sexismo ambivalente conjuga las formas tradicionales con formas 
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“benévolas”, que si bien tienen un componente afectivo y conductual positivo siguen 
considerando a la mujer de forma estereotipada y limitada a ciertos roles. 
Puntuación: 
 El sexismo benevolente se puntúa con las preguntas 1,3,6,8,9,12,13,17 y 21. El 
sexismo hostil, por su parte, puntúa con las preguntas 2,4,5,7,10,11,14,15,16,18,19  y 
22. Ver Anexo 1. 
Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre el uso de la violencia 
El Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre el Uso de la Violencia 
(Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1998) consiste en un listado de 16 ítems binarios 
que están dirigidos a detectar los pensamientos irracionales del maltratador 
relacionados con la utilización de la violencia como una forma aceptable de resolver 
los conflictos. Estos pensamientos resultan de gran interés en la medida en que 
propician la aparición de conductas violentas. El paciente ha de señalar qué ideas 
expresadas en el inventario corresponden a su forma habitual de pensar.  
Puntuación: 
Se puntúa cada respuesta afirmativa. Por ello, el rango del inventario oscila de 
0 a 5 puntos, A mayor puntuación, mayor número de distorsiones cognitivas 
relacionadas con la utilización de la violencia como una forma aceptable para resolver 
los conflictos. Ver Anexo 2.  
Para el análisis de los resultados se utilizó el programa informático SPSS 21.0. 
Es un sistema global de análisis estadístico y gestión de información y es capaz de 
generar sencillos gráficos en los que se establecen clasificaciones y relaciones de los 
diferentes sujetos y variables.  
5.3 Consideraciones éticas 
Se informó por escrito a todos los sujetos encuestados de que en el desarrollo 
del estudio se cumpliría con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y únicamente se utilizarían 
los resultados para fines de investigación. Los cuestionarios se trataron de forma 






Resultados datos descriptivos sexismo y violencia 
Con respecto a la coorrelación de Pearson, la violencia y el sexismo benevolente 
obtienen un 0,623 con una significación (bilateral) de ,000). De la misma manera, 
violencia y sexismo hostil obtienen un 0,623 con una significación (bilateral) de ,000. 
Esto demuestra una precisa relación entre violencia, sexismo benevolente y sexismo 
hostil. 
Resultados datos descriptivos violencia 
Si analizamos la correlación entre sexismo benevolente y sexismo hostil, apreciamos 
una correlación de ,685 con una significación (bilateral) de ,000. También se 
relacionan ambos factores. 
6.1 Anova 
La tabla 1 es la relativa a la anova sexo, donde se muestran los datos 
finalmente obtenidos en relación al sexo. Se puede apreciar que los hombres puntúan 
más en violencia que las mujeres, pero este no es un motivo biológico, puesto que 
solo se refiere a aquellos hombres que puntuan en sexismo; y como consecuencia en 
violencia. Aquellos hombres que no puntuan en sexismo tampoco puntuan en 
violencia. Esto indica que la violencia no tiene un motivo biológico, que indique que los 
hombres son más violentos que las mujeres, sino que tiene un componente cultural y 
que por lo tanto se puede prevenir a instancias de la educación en sexismo. 
La tabla 2 muestra la anova en formación. Se concluye con esta muestra que, 
las personas que no tienen estudios universitarios son más violentos y sexistas que las 
personas que sí tienen estudios universitarios.  
Tabla 1. Anova sexo 
  N Media  Desviación 
estándar 
gl F Sig. 
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                            1 
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Se ha realizado un análisis de regresión. La variable independiente es el 
sexismo, la variable dependiente la violencia. Se observa que el sexismo benevolente 
predice la violencia en su gran parte, puesto que hay una clara relación entre sexismo 
benevolente y violencia. Por otra parte, si añadimos al sexismo benevolente, el 
sexismo hostil, se ve también explicado como factor que condiciona la violencia. Por 
último, si a estos dos factores (sexismo benevolente y sexismo hostil) le añadimos el 
sexo, se aprecia otro motivo más para predecir la conducta violencia. 
Tabla 3. Regresión 
 R 
cuadrado 
F p b t Sig. 
       
Modelo 1 
Sexismobenevolente 






































Al estudiar las actitudes y creencias sexistas, mi fin último era comprobar si 
estos prejuicios sexistas que perviven en la sociedad, son los que explican el uso de la 
violencia. La violencia de género es un tipo más de violencia influenciado por las 
actitudes sexistas, por lo tanto, dentro de violencia se incluye también a la violencia de 
género. Tras realizar el estudio, se constata mi hipótesis principal: “las actitudes y 
creencias sexistas influyen en el maltrato”. 
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Como se ha explicado anteriormente, la tabla 1 muestra como los hombres son 
más violentos que las mujeres, aunque no tiene un componente biológico, puesto que 
los hombres que puntúan alto en violencia puntúan también en sexismo. De esta 
manera, los hombres que no tienen actitudes sexistas no son violentos. 
En relación a la formación, en la tabla 2 se concluye que la formación también 
influye en la construcción de la violencia. Las personas que no tienen estudios 
universitarios son más sexistas y violentos que aquellos que sí tienen estudios 
universitarios. 
Respecto a lo que el sexismo y la violencia representan, tal y como la literatura 
expone:  
En primer lugar, el sexismo benevolente es explicado en gran medida con la 
violencia, como así demuestran los datos obtenidos. Esto confirma que aquellas 
actitudes y creencias tradicionales sobre la mujer, no ayudan a erradicar la violencia 
de género, sino todo lo contrario, perpetran la violencia desde una perspectiva opaca. 
En segundo lugar, el sexismo entendido popularmente; el sexismo hostil, 
también ayuda a explicar la violencia, aunque no de manera tan decisiva como el 
benevolente.  
En tercer lugar, el sexo, también suma peso a la explicación de la violencia si lo 
añadimos junto al sexismo benevolente y al sexismo hostil. La variable sexo, sería un 
elemento explicativo más, aunque no tendría un valor tan trascendental como el 
sexismo benevolente o el hostil. 
De aquí la importancia de analizar estas conductas, que si bien son ocultas e 
imperceptibles, conllevan el uso de la violencia en mayor o menor medida. Analizar y 
desterrar las actitudes, creencias, mitos y prejuicios sexistas en las mujeres, ayuda en 
gran parte a visualizar el problema, y como consecuencia, poder elaborar políticas de 
prevención hacia éstas.  
En definitiva, los resultados obtenidos sugieren la necesidad de seguir 
trabajando para construir una sociedad más equitativa entre géneros, que ofrezca 
también modelos más igualitarios y donde, además, se ofrezca a los chicos y chicas 
una formación específica sobre igualdad entre géneros y sobre violencia contra las 
mujeres que permita reducir tanto el sexismo como las actitudes tolerantes hacia esta 
forma de violencia y, de este modo, contribuir a su prevención. Evidentemente, ese 
trabajo debe desarrollarse de forma amplia y general para acceder a toda la población 
pero, a la vista de resultados como los obtenidos en este trabajo cabe sugerir la 
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necesidad de realizar actuaciones diferenciales, trabajando de modo más insistente 
para llegar hasta los chicos. 
8. Conclusiones 
PRIMERA: La violencia contra las mujeres es la consecuencia más grave, la muestra 
más terrible de entre todas las que surgen de un cuerpo de actitudes y creencias muy 
extendidas y terriblemente dañinas. 
SEGUNDA: Los resultados obtenidos a través del estudio han sido: 
- Los hombres puntúan en sexismo y violencia más que las mujeres 
- Las mujeres, no obstante, puntúan muy alto 
- Las personas que no tienen estudios universitarios puntúan un poco más alto 
en sexismo que aquellas que sí tienen estudios universitarios 
- Hay una correlación entre sexismo hostil/benevolente y violencia 
- El sexismo benevolente predice la violencia en gran medida, y lo es aún más si 
se le incorpora el sexismo hostil y el sexo 
TERCERA: Las actitudes y creencias aparecen como caldo de cultivo para las 
conductas sexistas benevolentes, puesto que tanto hacia hombres como hacia 
mujeres, el tono afectivo-positivo enmascara sexismo. Por esta razón, el cambio de 
actitudes no está solamente en manos de los hombres, sino también en mujeres. Las 
acciones afectivo-positivas no son en sí malas, pero les hace falta algo más; como la 
educación en sexismo. 
Como afirma Yolanda Rodríguez Castro (2002); 'El sexismo sólo se habrá terminado 
cuando superemos el benevolente, y la mujer tiene todavía mucho trabajo que hacer 
en los hogares, en las escuelas y en la sociedad en general'. 
CUARTA: Por tanto, si las creencias sobre los estereotipos y roles de hombres y 
mujeres juegan un papel en la intervención preventiva, se han de tener en cuenta 
resultados como los de esta investigación en los que se puede señalar que los 
objetivos a trabajar son: 
- Lograr que el género de las personas no conlleve un determinado conjunto de 
creencias estereotipadas fuertemente relacionadas con comportamientos 
violentos en la pareja. 




QUINTA: En resumen, la existencia de estereotipos sexistas hostiles o benevolentes 
asociados a la estructuración patriarcal de la sociedad puede llevar a justificar la 
violencia del hombre en lugar de castigarla, al asociarla con atributos masculinos o 
femeninos en torno a los cuales algunas personas definen su identidad (Díaz Aguado, 
2003). La superación de dichos estereotipos es, por tanto, una condición necesaria 
para reducir la violencia que actualmente existe en nuestra sociedad. 
SEXTA: Pero la transformación de esta realidad requiere toda una revolución en 
relación a los significados atribuidos a ser hombre y mujer que permita la modificación 
de las opiniones, actitudes y comportamientos estereotipados y con ello tanto la 
superación de los estereotipos descriptivos como prescriptivos, es decir, lo que se 
espera que debemos hacer y ser en función de nuestro sexo y superar con ello el 
“conservadurismo cultural” del que todavía nos impregnamos. No es un problema que 
se pueda abordar solamente mediante la difusión de campañas de sensibilización, la 
publicación de folletos o la realización de charlas. Ya que no es un problema que 
tenga que ver exclusivamente con la falta de información. 
SÉPTIMA: Educar en igualdad y sin violencia de género es educar para la vida. Por 
consiguiente, los mitos sociales y culturales construidos sobre las relaciones humanas, 
las familias y las relaciones afectivas, deben ser analizados críticamente en los 
colegios. Estos jóvenes igualitarios funcionarían como puente entre la sociedad y la 
escuela, facilitando al alumnado modelos de referencia más cercanos. Debemos 
formar chicos y chicas autónomos, sanos corporal y emocionalmente, profesionales 
honestos y cualificados y ciudadanas y ciudadanos responsables y críticos. Esta 
compleja responsabilidad no pueden asumirla los colegios si no cuenta con la estrecha 
colaboración de las familias, de toda la sociedad y de las Administraciones.   
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 Anexo 1. Sexismo benevolente y sexismo hostil  
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*La letra B indica el sexismo benevolente, la letra H el sexismo hostil.  
El sexismo benevolente puntúa las preguntas: 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 21 
El sexismo hostil puntúa las preguntas: 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22 
 
Anexo 2. Distorsiones cognitivas 
 
